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　本稿では，冠詞指導における冠詞カテゴリは，a/an, the, 強勢のない some と any, そし
て表層的には無形の２つの冠詞，すなわち不定を標示する zero 冠詞と定を標示する null 冠
詞の 5 種類から構成されるとする．また冠詞体系を，DEFINITE/INDEFINITE, COUNT/MASS, 
EXTENSIVITY の３つ次元から成る体系とし，COUNT の下位次元として SINGULAR/PLURAL を位置
づける．COUNT/MASS の次元では，± divisible, ± merge-able, ± homogeneous の素性によっ
て指示対象が count か mass かの判断が行われる．EXTENSIVITY の次元は，数量的な意味合い
をもつ a/an, the, 強勢のない some と any が，クラス・種類の解釈をもつ２つの無形の冠詞
と区別される次元である．DEFINITE/INDEFINITE の次元は，談話の領域において指示対象を定
として聞き手に示すかどうかの判断を± locatable と ± inclusive の素性を用い行う次元
である．これらを教育内容とした上で，英語冠詞の指導は，まず話し手と事物の領域にある
COUNT/MASS および EXTENSIVITY の次元における冠詞の対立をもとに不定の冠詞の意味と機能
を説明し，引き続いて DEFINITE/INDEFINITE の次元での the の指導に進んでいくことを提案
する．
キーワード : 冠詞，Count/mass，Definite，Indefinite，Extensivity
A Study on Constituents and the Multi-dimensional Structure
of the English Article System:
With the Purpose of Designing Systematic Article Instruction
Kayoko Machida
Graduate School of Design, Sapporo City University 
Abstract: This study aims to examine what constitutes the category of English articles and on what 
dimensions the articles are opposed to each other for the purpose of establishing the contents and 
sequences of instructing English articles to Japanese learners. There is still little agreement on what 
the article system comprises of and how we can describe their meanings and functions of articles in the 
theoretical and practical research. Therefore successful instructional outcomes are rarely accomplished. 
   In this study I propose that the category of articles should include a/an, the, unstressed some and 
any, as well as two invisible articles: an indefinite zero article and a definite null article. Furthermore, 























the であっても a/an であっても，音韻的に小さく






































regarding the three main dimensions: DEFINITE/INDEFINITE, COUNT/MASS, and EXTENSIVITY. 
The COUNT/MASS dimension subsumes three binary systems of ±divisible, ±merge-able and 
±homogeneous. These dichotomies enable the learner to distinguish a unit entity from a mass entity. 
A traditional SINGULAR/PLURAL distinction is treated simply as a sub-dimension of COUNT. 
The EXTENSIVITY dimension distinguishes qualitative articles of a/an and unstressed some from 
a categorical article of zero article. The DEFINITE/INDEFINITE dimension is explained by the two 
binary systems: ±locatable and ±inclusive. Based on these considerations, this study proposes, contrary 
to the conventional instruction of indefinite a/an versus definite the, that a systematic instruction of 
articles should start with indefinite articles of a/an, unstressed some and any and zero on COUNT/
MASS, EXTENSIVITY dimensions, then continue to the instruction of the DEFINITE/INDEFINITE 
dimension where the and the null article are introduced and explained.








に加え，ф + N(s) の 3 種類を想定し 1)4 〜 10)，さ



















の a melon を複数にした場合の (2) の (zero) 
melons が不自然であることを説明できず，a melon




(1) I've just bought a melon.  
(2) ? I've just bought melons. 
(3) I've just bought MELONS (but not grapes).
         
また(4)と(5)も，specific/non-specificの読みという
点でyoung psychiatrists はa young psychiatrist 
の複数相当語句と言えない 13)．
(4) Minnie wishes to talk with a young 　　　
　　psychiatrist.
(5) Minnie wishes to talk with young 
　　psychiatrists.　　 
(4) のa young psychiatrist は　specific と non-
specific 両方の読みがあるのに対し，zero 冠詞
が生起している (5) のyoung psychiatrists は，
non-specific の読みだけが可能である．従って指
示名詞句 (referring noun phrase) の指示対象の
specific/nonspecific における曖昧性の有無という
点からも， a + N と zero + Ns は異なる性質を持
ち，a + N の複数相当語句が必ずしも zero + Ns
ではないことがわかる．しかし，強勢のない some
を用いた (6) は自然な文であり，(7) は (4) と同
様に specific/non-specific 両方の読みを持つ．こ
のことから，a+N の複数相当語句は some + Ns と
考えることができる．
(6) I've just bought some melons.
(7) Minnie wishes to talk with some young 　
　　psychiatrists.　
　強勢のない some (/səm/) とその non assertive 
variant（否定文や疑問文など断定が行われない


















zero 冠詞に加えて，強勢のない some と any（以下，
強勢のない some をsome と表記し，特に断りがな
英語の冠詞指導を目的とした冠詞体系の構成要素と構造の検討
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方は定という明らかな違いがある (8) のmusic と
(9) のSid を考えてみる 19)．
 (8) I like music.　
 (9) I like Sid.　
　冠詞体系を a/an, the, zero 冠詞 , some の 4





る冠詞も持たない (has no article) とすること







い．例えば (11) 〜 (13) の captain, chairman, 




(10) There is a Mr. Smith at the door who 　
　　 wants to see you.  
(11) Maureen is captain/the captain of the 
　　 team. 
(12) As chairman/the chairman of the 　　 　
　　 committee, I declare this meeting close. 
(13) He soon became director/the director of 
　　 the firm.    
Downing(2015) は，secretary, queen, director, 
head などが主語補部として機能し，唯一的な社




(9) のSid や (11) 〜 (13) の名詞句には，無形だ
が定の意味をもつ冠詞が生起していると想定し，




(14) I like cheese.
(15) I like cheese which is made of goat's 
　　 milk.
(16) I like London.
(17) *I like London that the tourists see.









の構成要素を，a/an, the, 強勢のない some/any














はほとんどが the と a の用法で，こういう場合に



















る．なぜなら zero 冠詞は mass で singular の場
合にも，count で plural の場合にも用いられる
ため，zero 冠詞は count も mass も singular も
plural も標示する冠詞となり，zero 冠詞特有の
意味が見えてこないのである．またsome と zero





(2) ? I've just bought melons. （zeroは不自然）
(6) I've just bought some melons.
(18) Would you like (some) coffee or (some) 
　　 tea?  　　　　　　　(どちらも容認可能 )
(19) I've always preferred (*some) coffee to 
　　 (*some) tea.        (some は容認不可能 )
(20) The table has (*some) oak legs. 









　古くから，a/an, the, some，zero 冠詞について，
有形の冠詞 (a/an, the, some) を伴う名詞句は数
量的な解釈をもち，無形の冠詞 (zero 冠詞 ) を伴
う名詞句は，そのような数量的解釈をもたず，種
類 26)，クラス 27)，タイプ 28)，集合 29) を示すこと
が指摘されてきた．(21) のSome seats は 2 席以
上残っていなければ使うことはできない一方で，
Seats はたとえ残席が 1 席になってしまっても使




買った人がいてもよい 30) . 
(21) Some seats / Seats are available at 　
　　 fifty dollars. 
(22) Everybody went to the post office to buy 
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表 2　３種類の次元上での 5種類の冠詞の分布
































は 名 詞 を thing words（ 事 物 語 ） と 質 量 語 
(mass words) に分類し 39)，Christophersen(1939)







count としても mass としても用いられるという
言語事実にそぐわないことから，Quirk et al. 
(1985) は，普通名詞を count nouns，noncount 
nouns，そしてどちらにも属する（to have dual 
class membership）名詞の 3 種類に分類した 41)．
しかし実際には，例えば count noun とする語彙
素 book も状況によっては noncount noun とし
て用いることが可能であり，noncount noun の
bread も count noun として用いられること，ま




noun なので a/an と生起するが，場合によっては
mass noun として用いられるのでその場合は a/
an と共起できないとか，固有名詞は a/an を伴わ












て語彙素 bread，book，Sid はいずれも a/an と
共起することも，単数の形式のまま zero 冠詞や
null 冠詞と共起することもできるので可算性の程
度においては同じであり，count とか mass の概念
はその名詞が実際に使用されたとき，count の解
釈をもつのか mass の解釈をもつのかの区別とし
て捉えられる 43)．本稿で count/mass というとき
も，名詞が count noun か mass noun かなのでは
なく，その名詞による指示対象が count の「存在
様態」44) をもつか，あるいは mass の存在様態を
もつかの区別を意味するものとする．
　英語の不定名詞句は，それが指し示すものが
count の存在様態か mass の存在様態かの判断を必




























のは，決して count の存在だけではない．名詞句 




ない．Furniture や crockery などは，一つ一つ明
確な境界をもつ机，椅子，ベッドなど，もしくは
小皿，大皿やカップなどで構成されているのであ
るから，furniture や crockery が mass の解釈を
もつことは直感と反する．Count の存在物とされ

























Bloomfield(1939) による bounded nouns（境界づ
けられた名詞）と unbounded nouns のそれぞれ




元は，± divisible と± merge-able の素性をもっ
ていると言える．














が count か mass かの判断は，± divisible, ±










a + N, １つより多い場合は some + Ns もしくは 




+ N，zero + N となる，という説明がなされる．











































くても the の使用が可能であること，(25) のThe 
bride が，具体的に誰かを聞き手が同定(identify)
できなくても the が使用できること，(26) のthe 





(23) Bring the wickets in after the game of 
　　 cricket. 
(24) Beware of the dog.
(25) I've just been to a wedding. The bride 
　　 wore blue.
(26) The only member of the group who didn't 








































inclusive と± locatable という素性に対する値





　The の特徴は＋ locatable, ＋ inclusive，す












(27) Hawkins (1978) による共有集合組織方法
 Anaphoric uses　（前方照応）
 Immediate situation uses（発話の直接的な場面）
 Larger situation uses　（発話の広範な場面）
 Associative anaphoric uses
　　　　　（先行する談話の中の表現からの連想）
 The ‘unfamiliar’ uses of the definite article 
　in noun phrases with explanatory modifiers
　　（後置修飾句・節や名詞句補部などの説明的









つとしている 69)．石田 (2002) は，外界照応と，2
種類のテキスト内照応（前方照応と後方照応）の
3 種類に大きく分け，外界照応には 3 種類の下位
分類，テキスト内前方照応に 3 種類の下位分類，
そしてテキスト内後方照応には複数のケースを挙









言語的文脈の中でも直接的な前方照応 (I bought 
a book and a magazine. The book was …) や 
the first daughter, the tallest boy などの用














1) 冠詞のカテゴリを，a/an, the, 強勢のない
some/any, zero冠詞，null冠詞で構成すること










± merge-able と± homogeneous の素性によっ
て行うこと
5) SINGULAR/PLURAL の次元は count の下位次元と
すること．従って mass には数の対立がないこ
英語の冠詞指導を目的とした冠詞体系の構成要素と構造の検討
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図 1　各冠詞の Locatable と Inclusive における値





























INDEFINITE の次元での判断は，the か a/an か
































(1) 山下 (2013) は，学術論文の英文校正前の原稿
の文を例にとり，「温度を変え，磁気相転移を
観測した」と書こうとする文を，We changed 










本稿では count と mass を用いる．
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